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石 堂 哲 郎,宮 崎 一 興
CLINICAL EVALUATION OF LONG-TERM ADMINISTRATION 
WITH TERODILINE HYDROCHLORIDE FOR THE TREATMENT 
     OF PATIENTS WITH NEUROGENIC BLADDER
          Tetsuro  ISHIDo and Kazuoki MIYAZAKI 
From the Department of Urology, Kanagawa Prefecture General Rehabilitation Center 
                  Kanagawa Rehabilitation Hospital 
(Chief: Dr. K. Miyazaki)
   Terodiline HC1 was administered in a long-term study to 20 patients with neurogenic bladder 
and pollakisuria. Its efficacy on urinary frequency and urinary incontinence was studied together 
with its safety and changes in blood concentration. The dosing period extended from 2 through 53 
weeks (21 weeks on the average). The drug was found effective in 62% of diurnal urinary frequency 
patients, 71% of nocturnal urinary frequency, 73% of urinary incontinence, and 69 % of nocturnal 
enuresis. 
   Side effects of dizziness and nasal obstruction were seen in only one case. The drug was judged 
to be useful in 75% of the patients studied. 
   Terodiline HC1 showed no further increase in plasma concentration due to the long-term admin-
istration, and it disappeared from plasma within one to two months after the last dosing.
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Table2.最終 全般 改善 度
著明改善 改 善 不 変 悪 化 著明悪化 計 改善以上
2 144 0 02016(80)
(}=%
石堂 ・宮崎 二塩酸テロジリソ・神経因性膀胱 757
Table3。概 括 安 全 度
全く 軽度の 中等度の 高度の
副作用なし 副作用あり 副作用あり 副作用あり 計 副作用あり
19 0 1 0 201㈲
()=%
Table4.全 般 有 用 度
極めて 有用とは 好ましく 極めて好ま
有用 有用 思われない ない しくない 計 有用以上
213 5 0 0 2015(75)
{):%






























































































































































5)小 川 秋 實,米 山 威 久,島 崎 淳,安 田 耕 作,三 矢
英 輔,近 藤 厚 生,宮 崎 重,北 川 慶 幸,栗 田 孝,
金 子 茂 男=塩 酸 テ ロ ジ リ ン の 頻 尿 ・尿 失 禁 に 対 す
る 効 果.西 日 泌 尿48=2115-2125,1986
6)小 川 秋 實,島 崎 淳,三 矢 英 輔,宮 崎 重,栗 田
孝,橘 直 矢,花 岡 一 雄=頻 尿 ・尿 失 禁 に 対 す る
terodilinehydrochloride(TD・758)の臨 床 薬
効 評 価 。 医 学 の あ ゆ み140:231-247,1987
7)米 山 威 久,小 川 秋 實,福 井 準 之 介,和 食 正 久,富
田 泰 敬,井 川 靖 彦,柳 沢 温,渡 辺 健 二,田 中 正
敏 藤 本 博,内 山 俊 介,会 田靖 夫,福 地 弘 貞,
芝 伸 彦,中 本 富 夫,渡 辺 節 男,松 下 高 暁,加 藤
隆 司,市 川 碩 夫,竹 崎 徹:神 経 性 頻 尿 や 膀 胱 刺
激 症 状 に 対 す る 塩 酸 テ ロ ジ リ ンの 臨 床 効 果.泌 尿
帝己要333319-326,1987
(1987年3月25日 受 付)
